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~ denotes the se
potential ~~: 
(a) ~ is short range in the sense that ~~30 ll~(1) 11 is finite. 
(b) The surface energy has a bound independent o
We denote by ~o (
(a) and (b). If ~
generates a on~~
on ~e. We denote 
we denote by E:
regarded as the c
correspondence c
of f with respec
a parameterization of the elements of gf (~~) . 
A fermion C*-sys
on lattice sites 
and fermion syst
but do not colnm
algebra and a i
following assumptions presented by Araki and Moriya [2] : 
(1) The dynamic
automorphism of J4 in
(II) Ab is conta
I of the lattice ~", and 6* is the generator of
(HI) Ao is a core for 6* . 
(IV) at commutes
A representing the lattice translations. 
In the following we shall give a brief account o
2 Preiiminaries 
In this ch~~pter































































the theory of perturbed states. 
3 Equilibrium States in Gauge=1nva





a state of ~~ (see [4]). 
Let ~ be a potenti
ip. W;e consider the following four conditions for a state a; of
(i) a) is an a~-KMS state with chemical potential ~; 
(ii) a; satisfies the strong Gibbs condition with respec
(iii) (v is translation-inva
(iv) cv is transla;tion-invari
The primary aim o
the main results 
finite dimensional C*-systems. 




a~~_KMS state of 
mechanical system
spin system and t
for states of loc
integer n and each 
such that q is a 
value of ip~(q) su
{1, 2, . . . , n} of















4 Equilibnum States ~n Ferm~0n C System[4: 
In this chapter we
Let a be a one-pa
mentioned in Int
even part A+ of A
can consider a KMS state of A+ with resp

































KMS state of A. Th
First, the extreme
of the simplex of
that ~ is in the p
conditions (a) an
parameter dynami
that the system (
the system (A+ , 
~~lways full matr
of A+ are not. W
potentials having short range and their standard variants. 
Furthermore, we s
in the fermion sy
translatiou-invar
of such states~ We see that the re
5 Remarks and Problems 





strong and, if i
Consequently, some 
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一
 論文審査結果の要旨
量子統計力学の数
も詳しく研究され
によって証明さ
る。スピンC*.系
の有名な定理とし
最近の注目すべき
学の理論がある
ェルミオンC*.系
 ピー密度について詳しく考察した。
第1章は序論であ
 述べている。
第2章では、まず
フェルミオンC*.系
変分原理、摂動状態などの基本的事項について準備してい
第3章では、i次元
それによって定
た。平衡状態の条
弱い意味のGibbs条
C*.系における量
KMS状態とその
密度を考察し、
と関係する2種類
関係式を導いた。これは巨視的一様性を意味す
第4章では、多
態がフ手ルミオン
この結果として
もつこと、つま
 章と同様な巨視的一様性の結果が成立することも示した・
第5章では、ゲー
 ている。
以上要するに本
オンC串.系にお
トロピー一密度
 くない。
よって本論文は博士(情報科学)の学位論文とし
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